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Commissioner  Guido Brunqer is urging the Communityrs  education authorities to
study ways of reviewing work in secondary schoot's so as to provide girts with
better chances of futfitment in Later l.ife. Mr. Brunnerts  communication  has
just been approved by the Commission and wiLL be debated by the CounciL of
Education Ministers at their meeting on November 27.
The communjcation on the equal.ity.of  opportunity of education and training of
girts in secondary schoots is based on the findings of a report drawn up at
the request of the Commission 5y a group of riationaI experts.(2), This makes
the point that hal.f the wor[df s bra'ins are.in$ide woments heads and yet there
is evidence of under-achievement by,girts at schoot in the 10-18 age group.
Action aLready taken in the field of emftoyment and vocationaL training, such as
the Community Directjve on equat treatment which came into force on August 12,
1978, (3) can onty partiaL[y compensate for those inequaLities which affect the
career chances ef women during thbir formative years.
Mr. Brunnerrs Qommunjcation  proposes areas of common concern where joint actjon
at Commun'ity levet to promote eguaL Wdortunities for g'ir[s at secondary  LeveL
shouLd be prepared. It  is intended to prgvide a basis for a first  substantive
exchange of views in the Novbmber meetjng. A more detailed programme of joint actior
may be undertaken in theLight of this debate.
EducationaI authorities generaLLy recognise that in the modern wortd, and particu-
tar[y in the 21st century for which todayrs chjLdren are being educated, education
shou[d give both mendnd women the.right of choice: choice to work fuLt-time or
part-time, choice to be the breadwinner or the princjpaI home-based parent, choice
to aLternate rotes at different stages of.marriage and caneers, The current econo-
mic situation does not diminish the respons'ibil.ity of schooLs to educate aLL pupil.s
and not onty boys for economic empLoyment for part at Least, if  not most, of their
Lives. converseLy, alI young people, boys as wetL as girLs, need to be equipped
to share responsibiL'ity for domestic affairs and the bringing up of young ch'iLdren.
It  is furthermore recognised that education must be offered to each chiLd in
accordance with his on her actuat, not assumed,  personaL g'ifts and individuaI
needs, rather than on the basis of any other preconcei^ved  notion such as sex,
coLour or origin.
ffi?6+pq
(2) Report by Dr. Ei leen BYRNE,
designated by each Mjnistry
(3) 0J No. L 39 ot 14.2.1976
drafted in coItaboration with Liaison officers
of Education.-2-
The overaLL picture of second Levet education is, however, one of widespread
underachievement  by gi.Ls, evident from the fact that fewer gir[s carry on
their schooLing after reaching the mininum leaving age aLthough these rates
of participation-differ wiaeti Ueiween countries' It  is recognised that the
education sector cannot change society or stereotyped attitudes about sex roLes'
But society shouLd not provioe an aLt-oi for inadequacies  within the education
system, which serve to reinforce those stereotypes'
The jntention.is to examine the barriers impeding the achievement of greater
equaLity which are part of the education system, since these are the barriers
which can be aLtered, removed or infLuenced by educationaI authorities'  They
may occur within the structure and organisation of second levet education'
in the provision of more timited t.i"i."  curricuta or faciIities in girts
sing[e sex schooLs which cou[d be removed by co-education, towards rhich' the
communication notes, there is an acceLerating trend in the Community'  They may
occur within the curriculum, where greater flexibiLity over.options between
technicaI crafts and domestir...iti  may be effectjve and where a considerabte
contribution towards equaLity of opportlnity may be made by the estabLjshment
of a compuLsory and baLanced centraL currjculum up to the minimum schooI Leaving
age. They may aLso occur within the sociat.lg psychoLogicaL environment created
by schooLs, for;;.;pl;.where aLl senior staff positions are heLd by men' The
communication notes that in some countries there has been an actuaI decLine
in tne proportion-ot rot"n hoLding senior positjons over the last ten years'
frequent[y as a resuLt of."o.grniration and, ironicaLLy, of co-education'
Mr. Brunnerrs communication  acknowtedges that these are sensitive areas for
action, g.iven the Iegat, adminisinatiie and attjtudinaI factors that exist'
As yet there was within the cottrnity remarkabLy' LittLe research into or practicaL
experience of specific measutut J.ti'gned to. r,bso[ve the probLems' Cooperative
action couLd therefore'make  " ,t.irt"contribution  to the Long-term objective of
achieving greater equaLity of opportunity for girLs'
The foLLowing topics are proposed as.being of common concern:
a) the managemen.t and impLementation of cb-education;
b) the design of compensatory programmes specificaLty for gjrts in the first
cycLe of second LeveL education and in vocationat guidance;
c) the design of core curricuLa and.tire introduction of new compuLsory subjects
such as technoLogy  and home management;
d) the creation of new staff deve[opment poLicies, designed to achieve a better
sex batance in the teaching force, par'ticuLarLy 'in the context of poticies
for teacher recruitment and promotion;
e) the design of new training moduLes to increase the awareness of teachers
and gu.idance personneL of the sociaL and psychoLogjcaL factors invoLved;
f) the improvement of data and research on education equaLity for girLs and
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Le commissaire Guido Brunner invite tes autorit6s responsabIes de tt6ducation
dans Ia Communaut6  Er 6tudien Ies moyens dram6nagen Irenseignement  secondaire
en vue de donner aux jeunes fiILes de meiIteures possibiLites dratteindre
leur 6panouissement dans [eu'r vie de femmes. La communication  de M. Bnunner
vient dr6tre approuv6e par Ia Commission et sera examin6e par te ConseiI
des ministres de Lr6ducation du 27 novembre.
La communication  reIative A Ir6gaIit6 des chances en mati6re dt6ducation
et de formation poun Les jeunes fiLtes dans [es'6coles secondaires se
fonde sur Les concLusions drun rapport 6Labor6 par un groupe drexperts
nationaux i  La demande de ta commission (2). ce rapport souligne que,
matgr6 [a quasi-6gat.it6  num6rique entre Ies hommes et [es femmes,  on
observe un sous-dpanouissement  des jeunes fiil.es en mitieu scoLaire
dans ta branche dr6ge de 10 a 18 ans. Les mesures d6ja prises dans te
domaine de ttemploi et de Ia formation professionnetLe, tet[es que La
directive concernant tt69aIit6 de traitement, qui est entr6e en vigueun
Le 12 ao0t 1978 (3), ne peuvent compenser quten partie [es inegaIit6s
qui affectent Ies possibiIit6s de carriene des femmes pendant Leurs
ann6es de formation.
La communication  de M. Brunner propose des domaines de pr6occupation
commune ou des actions concert6es au niveau communautaire  pourraient
€tne pr6par6es en vue de donner des chances 6gaLes aux jeunes fiLLes
dans Ltenseignement qecondaire, Et[e doit servir de base A un premier
6change de vues approfondi [ors du Consei I education de novembre. Un
programme dractions communes pIus detait[e pournait ensuite 6tre entre- 
e
pris en fonction des r6suttats de cette discussion,
Dfune fagon g6n6rate, Les responsabLes de tt6ducation reconnaissent
que dans Le monde moderne, et en panticuLjen au21e si6cLe en vue duquel
les enfants dtaujourdrhui sont form6s, tt6ducation devnait donner aussi
bien aux hommes qutaux femmes te droit de choisir:  choisin entre travaiL
A ptein temps et travaiL A temps partie[; choisir drassuren Le revenu
famiIiaI ou de rester b Ia maison, choisir dt6changer les 16les d divers
stades de La vie conjugaLe ou de Ia carridre. Dans ta situation 6conomique
actuetle, [es 6coles;ont pLus que jamais [e devoin de pr6parer tous [euns
6t€'ves, et non pas tes seuLs garqon A occuper un emp[oi r6mun616 pendant
une partie, s'inon pendant Ia quasi-totatit6  de Ieur existence. Inversement,
(1) c0q(.78)499
(?) Rapport de Mme Ei [een
naires d6sign6s A cet
(3) J0 no L 39 du 14/2/76.
6tabore en cotLaboration avec des fonction-
par Les diff6rents minist6nes de Lr6ducation. :Iis'(,-
'T
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tous les jeunes, aussi bien Les gangons que tes fit[es,  doivent 6tre
form6s en vue de partager ta responsabiIit6 des questions domestiques et
de tr6ducation des jeunes enfants. II  est 6gaLement reconnu que tes possi-
biLit6s drenseignement offertes A chaque enfant doivent correspondne i  ses
dons personnets et i  ses besoins individue[s r6e[s, et non pas A ceux quron
tui pr6te ni ii toute id6e pr6congue re[ative au sexe, A [a couleur de ta peau
ou A Itorfgine.
Cependant, si Iron examine Ia situation g6n6rate de Itenseignement secondaire,
on stapergoit que [e sous-6panouissement  des jeunes fiILes est trds courant,
comme Irindique ctairement [e fait  gute[les sont propontionneLIement  moins
nombreuses que Les jeunes gens A poursuivre Leurs 6tudes au de[ir de Ir6ge
Limite de Ia scolarit6 obligatoire, encore que les taux de participation
varient consid6rabLement  dfun pays A Lrautre. Certes, trenseignement  ne peut
pas changer ta soci6td 6j [es st6r6otypes concernant Ie 16te des sexes. Mais
Les structures  sociaLes ne devraient pas servir dfaIibi pour Les insuffisances
du systdme 6ducatif, qui contribuent A renforcer ces st6r6otypes.
Le but de La communication de M, Brunner est drexaminer que[s obstacLes faisant
partie int6grante du systdme 6ducatif emp6chent de parvenir A un p[us gnand degr6
d'6gatit6, car ce sont ces obstacIes qui peuvent 0tr,c modifies ou eIimin6s
par Les autorit6s responsabIes de Lr6ducation ou sul" IesqueIs ceItes-ci
peuvent exercen une action. Its peuvent se trouven dans La structure et
Ltorganisation  de Lrenseignement  du second deg16, les 6co[es de jeunes
fiLLes offnant des programmes ou des m,oyens drenseignement pLus timit€s
dans Les disciptines scientifiques - obstacIe qui pourrait 6tre 6Limin6
p?rr'ttenseignement  mixte qui, comme indiqu6 dans La communication,  tend
i  se d6ve[opper  de maniAre acc6[6ree dans La Communautd.  Its peuvent se
trouver dans tes programmes, o0 un systdme droptions pLus soup[e entne
section technique et section m6nagdre pourrait donner de bons r6sultats
et otr Lr6tabIissement drun programme de base obLigatoine et equitibr6 jusqutA
Ir6ge timite de Ia scoIarit6 obIigatoire pourrait contribuer, dans une mesure
consid6rab[e, A donner des chances 6gales aux jeunes fitLes. Enfin, iLs peuvent
se trouven dans ttenvironnement-sociaL  et psychologique des 6coIes, ou iL arrive,
pan exempte, que tous Ies postes sup6rieurs soient occup6s par.des hommes.
Comme indiqu6 dans la communication, on a observ6, dans certains pays,
une diminution effective de [a proportion des femmes occupant des postes
sup6rieurs au cours'des dix dernieres ann6es, ph6nomene qui 16suLte fr6quemment
de Ia 16organisation  db Irenseignement et, jnoniquement, du d6veLoppement
de Ia mixit6.
M, Brunner reconnait dans sa communication  qutiL stagit Ld de domaines
dtaction sensibtes, compte tenu des facteurs junidiques et administratifs
et de ceux qui ont trait  au comportement humain. JusqutA pr6sent,  La
Communaut6 a effectue tr6s peu de rechenches  A cet 6gard et on dispose
de peu drexp6rience pratique quant aux mesures sp6cifiques destin6es A
16soudre Les probL6mes 6voqu6s. Par cons6quent,  une action coop6ratjve
pourrait contribuen utiIement A ta r6aIisatjon de Itobjectif 6 tong terme
drune p[us grande 6gaIit6 des chances pour les jeunes fiILes.
Sont propos6s  comme sujets de pr6occupation  commune  :
a. trorganisation et Ia mise en.oeuvre de Lteducation  mixte;
b. [a mise au point de programmes de rattrapage destin6s sp6ciatement aux
jeunes fiLIes du premien cycLe de Ifenseignement secondaire et A Ltorien%
tation professionnel Le;  -  c
c. ta conception de programmes d'6tudes de base et Irintroduction de nouveL{.es
mati6res obLigato'ires teLles que Les techn'iques et tt6conomie  domestique;d. Lr6laboration  dtune nouveL[e poIitique du personneI en vue de r6aIiser
un mei[[eur 6quiLibre entre Ies deux sexes dans te corps enseignant,
notamment dans te cadre des politiques en matidre de recrutement et
de prqmotion des enseignants;
e. La concept{on de nouveaux moddLes de formation en vue de renforcer,
tant chez Les enseignants que panmi [e personneI charg6 de Irorientation
scolaire, La prise de conscience des facteurs sociaux et psychoLogiques
entrant en Ligne de compte;
t.  Lram6Lioration des donn6es statistiques et de La recherche sur Lr6gaIit6
des chances pour tes jeunes fiLLes en matidre dr6ducation et Lr6change
. drinformations dans ce domaine entre Les Etats membres.